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ABSTRACT
The so-called marginal revolution in economics took place in the 1870s. In
particular, it has been longly advocated that the three Marginal Revolutionary
Musketeers are Marie-Esprit-Léon Walras, William Stanley Jevons and Carl
Menger. However, these three are not the only economists who have built
neoclassical economics based on the marginal principle. Its pioneers can be found
dating back to Italy in the 16th century. The purpose of this paper is to give a
bird’s-eye view of the academic activities of various researchers who have colored
the surrounding academic environment in a brief, while giving an overview
focusing on the academic achievements of Walras as the one of those who led to
the marginal revolution.
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19世紀に入ってからは、1854年の著書で「最後の微少量の効用（value of the last




















終効用度（final degree of utility）」という用語を用いている13）。解析的には消費
財の量 x が微少量 Δx だけ増加した場合の効用 uの増分を Δu とした時に、その
比 Δu/Δx の極限をとって du/dx とした時に、これをジェヴォンズは「効用度」






途に対応する財の量 x，y及び消費の増量 Δx，Δy と、それらの消費に伴う効用 ux，


























位の「固有の効用」によって測定されるであろう（will be gauged by the specific
utility of the last one）と述べている18）。




























































































































































は経済学の後景（the back-ground）だとする表現（I have not myself retired from
the conclusion that I think I communicated to you some time ago, viz that the
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ナ ー ル（Achylle-Nicolas Isnard）（1749～1803年）の『財 富 汎 論（Traité des
59）Ibid., p．32







































































































































































のは一つたりとも含まれていてはならない（…in order that this treatment can be
considered as fully justified and can lead to secure results,……the problems…
should rest on definitions and postulates which contain nothing vague, and it is
necessary moreover that no element, among however many that are taken under











































































F’（x）＝／が上図の b, t を通る、原点に対して凸の曲線として描かれる。この
曲線は、限界生産力逓減法則に従っていることから、右下がりの曲線となってい
る。また、明らかに、単位土地面積あたりの生産量 F（x）は、F（x）＝
であるから、F（x）は上図の b, t を通る曲線と縦軸、横軸で囲まれた部分の面積
となる。今、x＝a に着目すると、一般化資本の収益量は x＝a における一般化貸
本の収益率、即ち限界生産力 F’（x＝a）に a を乗じた aF’（a）で与えられ、これは






土地面積あたりの生産量 F（x＝0～a）は、上の図の b, t, a, O で囲まれた面積であ
るから、単位面積あたりの土地の分け前は上の図の b, t, a, O, t’囲まれた面積から、


























となって、x＝a と置けば、これは図で示された b, t, t’、即ち単位土地面積あたり
の一般化資本の投入量 a 及び z の時点での土地の分け前そのものとなる。ここで、
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今観察可能な n個の財の需要函数を、価格 p1，p2，…，pn の函数として、xi＝x（p1，
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